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　翌８月 25 日午前中に、おひさま保育園をたずねた。同園の前身は南気仙沼幼児園である。30 年































































　1997 年の卒業後は、10 年ほど東京の人材派遣会社で働いていました。35 才のころ、長男という
こともあり気仙沼に戻りました。広告代理店、港市場、そして現在は魚市場で働いています。３月
11 日は、港市場の近くのオフィスで仕事をしていました。
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Toyo University Student Volunteer Center’s Activities in Kesennuma, 
Miyagi Prefecture Part 2
Susumu NEJIMA
　Toyo University Student Volunteer Center has been actively working as a student voluntary 
organization for the last ten years. When Tohoku Earthquake and Tsunami occurred on March 2011, 
they began volunteer activities in Kesennuma, Miyagi Prefecture. Based on interviews to local leaders 
who work with the students, this paper describes their operations up to March, 2015.
　Keywords： Tohoku Earthquake and Tsunami, Kesennuma City, Gakubora（Toyo University 
Student Volunteer Center）
